





































































The aim of this study is to clarify the planning of hierarchy of centres in UK, the process of formation of them, and 
the actual condition and management of them. The conclusions are as follows. 
1) The district centres were not constructed as planned, and the places where the shops were organically accumulated 
were designated as “District Centre” later. 
2) At the district centres, the public transportations are integrated and there is mixed use of shops, a variety of facilities 
next to them. 
3) The neighbourhood centres are the places where the daily goods are supplied. 
The image of either of centre is clear. 
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 オックスフォード市のセンターの階層は、Oxford Core 





 ディストリクトセンターは4箇所（Headington,,  







Ⅰ-Summertown, Ⅱ-Headington, Ⅲ-Cowley Road, Ⅳ-Cowley 
Centre 
出典）Oxford City Council City Developmentが作成した地図お




出典）Oxford Core Strategy 2006 およびOxford Local Plan 





























































































注）Ⅳ Cowley CentreにおけるDistrict Shopping Frontageの表記の仕方が他のセンターの表記の仕方と異なるのは、ショッピン
グセンター内の店舗の正面を示しているためである。 
図２ ディストリクトセンターの特性 
Ⅰ　Summertown Ⅱ　Headington Ⅲ　Cowley Road Ⅳ　Cowley Centre
Proposal Map
形態 線状 線状 線状 面状
形成プロセス 自然発生 自然発生 自然発生 開発によって形成される
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(1)PPS4,Policy EC3:Planning for centresによる。「予測される将来の
経済変化に対して回復力があるセンターのネットワークと階層性
を定義する」 
(2)Urban Task Force”Towards an Urban Renaissance” 
(3)2004年、英国議会法 the Planning and Compulsory Purchase Act 
2004(P&CPA)でLocal Development Frameworkという新しい計画シ
ステムが提出された。それは前のシステムでは柔軟性がなく変化
に対応できないために改善し、Local Plan は Local Development 
Framework に取って変わるというものである。Oxford’s Local 
Development FrameworkはLocal Planを基に2005年から作成が始ま
り、Development Plan Documents, Supplementary Planning Documents,  
Other LDF documentsの３種の文書を持つ。Core Strategy 2026は

















































6)Oxford City Council” Oxford Core Strategy2026 Proposed Changes to 
the Submission Core Strategy ”(2009,4) 
7)Communities and Local Government ”PPS4,Plaanning Policy 
Statement 4”(2009) 
8)Oxford City Council”Oxford Local Plan 2001-2016 Proposals 
Map”(2005,11) 
9)Oxford City Council ”Balance of Dwellings Supplementary Planning 
Document”(2008) 
10)Digimap 
